














The Building and Effectiveness Confirmation of a Theoretical 
Framework for the Structural Regeneration of Regional 
Communities through Renewable Energy




 Situational changes are occurring concerning Renewable Energy (RE). Large RE stations made in 
local areas pose conflicts and divisions between regional subjects and RE stations. On the other hand, there 
are new possibilities to use RE through the full liberalization of retail electricity sales. In a situation like 
this, we need goal setting by regional subjects.
 This research was conducted to build a theoretical framework for the structural regeneration of 
regional communities through RE. Subsequently, a case study on Iida city was conducted to confirm the 
effectiveness of the theoretical framework. Iida is an environmentally advanced city that has pioneered 
the spread of photovoltaic power systems. Municipal ordinances for a sustainable community through the 
introduction of RE were enacted by the local government in Iida.
 The theoretical framework concludes five elements: A. Autonomy of Energy, B. Dialogue and 
Networking, C. Independence of the Regional Economy, D. Fair/Equitable and Environmental Symbiosis, 
and E. Conviviality. These targets of social transformation are not the extension of traditional regional 
construction, but are rather the transformation of the socio-economic system to solve the various problems.
 By using the theoretical framework, we could organize the situation in Iida and extract advanced 
points regarding the city. By this trial, it was shown that the theoretical framework was effective in 
community diagnosis.
 As a future task, it was necessary to conduct case studies on many regions, and to reify the 
theoretical framework. Eventually, we would like to build the archives of case studies of the structural 
regeneration of regional communities through RE.
Keywords: Renewable energy, regional community, structural regeneration, theoretical framework, Iida 
city










































































































































































































































658.8km2、うち森林面積が 84％、約 10 万 4 千






























　調査日は、2015 年 6 月 15 日（月）、7 月 14 日 
（火）、9 月 1 日（火）、9 月 16 日（水）、9 月 25 日（金）、
























































































注）RE は Renewable Rnergy の略。



































































































































































































（2004 年～ 2010 年）、第 3 段階は市民共同発電
事業の展開期（2011 円～ 2012 年）、第 4 段階は
再生可能エネルギー条例の導入による新展開の段
階（2013 年以降）、である（表 1）。






























　第 3 段階では、2009 年度からで、公共施設の
屋根上だけでなく、一般住宅向けと工場向けの
屋根上での太陽光発電事業が全市的に展開され









































段階 行政その他の取組み おひさま進歩関連の取組み 















































































































































　地域内における特徴は 2 点である。1 つは、お
ひさま進歩が中心となり、地域主体の学習機会が
活発に提供されてきた。白井（2011）が実施し












ひさま進歩が関わる事業は、第 2 段階の “ まほろ
ば事業 ” では、公共施設の屋根上の市民共同発電
所が中心であった。第 3 段階では、“0 円システム ”
により一般住宅の屋根上、“ メガさんぽ事業 ” に
よる民間企業の工場等の屋根上に市民共同発電所
を展開するようになり、第 4 段階では地縁型組織
が主体となる “ 条例事業 ” に協力機関としておひ
さま進歩が関わるようになった。















































































































































































































































































境）』Vol.67, No.6, Ⅱ _19- Ⅱ _28.
山下英俊，2014，「日本におけるメガソーラー事業の
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